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"Ode to Psyche"における KeatsとMilton








一つは，“Thesixty-seven lines of the new poem， an 










The following Poem C“Ode to Psyche"J-the 
last 1 have written is the first and the only 
one with which 1 have taken巴ven moderate 
pains-1 have for the most part dashed off 
my lines in a hurry-This 1 hav巴 doneleisure-
Iy-1 think it reads the more richly for it 
and will 1 hop巴encourag己 meto write other 








“Ode to Psyche" (乙i立三ノレトンロコ“Onthe Morn-















“Ode to Psyche" ，乙エコーを投げかけているNativity
Odeの箇所は次の(a)，(bl二箇所であるー
(旦)
The oracles are dumb， 
No voice or hideous hum 
Runs through the arch色droof in words 
deceiving. 
Apollo from his shrin巴
Can no mor巴 divine，
With hollow shriek th巴 ste巴pof Delphos 
l巴aVll1g司
No nightly trance or breath邑dspell 
1nspires the pale-eyed priest from the 
prophetic c巴11.4)
???
From haunted spring and dale 
Edged with poplar pale， 
The parting G巴niusis with sighing 8ent; 
With flow'r-inwoven tr巴ssestorn 
The nymphs in twilight shade of tangled 
thickets mourn. 
1n consecrated earth， 
And on the holy hearth， 





















Nor virgin choir to rnake delicious rnoan 
Upon the rnidnight hours; 
No voice， no lute， no pip巴 noincense sw巴et
Frorn chain-swung Censer t巴rning
No shrin巴， no grove， no Oracle， no heat 


















o let rn巴 bethy Choir and rn呂kea moan 
Upon the rnidnight hours; 
Thy voice， thy lut巴， thy pipe， thy incense 
sweet 
Frorn swinged Cense了 teerning;
憲 夫
Thy shrine， thy Grove， thy Oracle， thy heat 






















いる ζのオードは三連から成っていた D) この三連とい
う事実は，オードとLサ形式を考えるとき p 重要な意味
を持つことになる.つまり， Pindaric Od巴は strophe
antistrophe， epodeという三速を基本単位として，それ
を積み重ねたものであり，キーツのこのオードの三連は




Pindaric Ode における antistrophe の役割は弁証
法にたとえるなら「正・反・合」という思考過程の「反」


















的主張 (a')をねりに置き換える ζ とにより，キーツ
の主張をまっとうするのであった.乙の様tこ見るとき p












When holy were th巴 hauntedforest boughs， 
Holy th巴 air，the water and the fir巴:
Yet even in these days so far retir'd 
From happy Pi巴ties，thy lucent fans， 
Fluttering among the faint Olyrnpians， 
1 see， and sing by my own ey巴sinspired. 
o let me be thy Choir and make a moan 







オードは同じ "holy"という語が使用されていても 9 そ
の語は古代の神々に対する敬~の念の失なわれていない
時代を指すものであり，キーツにとってミルトンが切捨
ててしまった世界こそ B 実は“holyη であったといえる
のであった色
同様に“lnoan" に関しては，l'vativity Odeの“The
Lars and Lemires moan with midnight."と“Ode
to Psyche" の“Novirgin-choir to make a deli-
cious n1oan."及び“ olet me bc thy Choir and 




“Ode to Psyche"における“moan" は， このオード
r:t，最も甘美なイメージであり， “a sly hint of the 
s巴xualsublimation" 15) とさえ評される程である固共
通する単語ではあっても，キーツの用いた意味はミルト



















































The common cognomen of this world among 
the misguided and superstitious is 'avale of 
tears' from which we are to be redeemed by 
a certain arbitrary interposition of God and 
taken to Heaven-What a little circumscribed 
straightened notion! Call the world if you 
Please ‘'The vale of Soul-making."l引










It is pretty generally suspected that the 
christian sch巴mehas been coppied from the 
ancient persian and greek Philosophers. Why 
may they not have made this simple thing 
even mor巴 simplefor common apprehension 
by introducing Mediators and Personages in 
the same manner as in the heathen mythology 
abstractions are personified-Seriously 1 think 
it probable that this System of Soul町making
-may have been the Parent of all the more 
palpable and personal Schemes of Redemption， 
among the Zoroastrians the Christians and 
the Hindoos. For as one part of the human 
species must have their carved Jupiter; so 
another part must have the palpable and 
named Mediator and Saviour， their Christ 


























それによれば，彼の執筆意図は“1am more orthodox 

































Murry によれば Hyterioη の第3巻の大部分は4月
の第3週に書かれ，そこで Hyterioη の執筆は終り，オ














The weakness of Endymion had been his 
own weakness~ 'mawkishn巴S8' he called it; 
but w己 cannow call it verbal巴xcess，induc巴d
by the rhyming structure and by impr巴cising
of diction. In 正{yρe門onKeats avoided these 
weakness， but only by sacrificing his own 
sincerity， his valid sensation.21l 
これは正鵠を得た発言といえよう Hゅerzoη 奇書き進
めるにつれ， ミルトン的な芸術に圧倒されつつある自己
にキーツは気付いたのであろう. キーツ自身の “true 
























実際の作品である “Ode to Psyche" においては，
彼のミルトンに対する意識はより強烈になり，一層批判











第3巻の Apolloの神化の場面は "Odeto Psychぶ'に
おける NativityOde批判と同じ意図を持って書かれた
のかもしれない，という推測すら可能である.すなわち


























“Ode to Psyche" を1819年4月という時点において
みるとき，この作品が~ )レトンl乙対する一つの批判とし
ての意味を持つことを見て来たが，今一つ， ミルトンと
キーツの関係を示す TheFall 01 Hypel'ionの放棄と，
キーツの真の傑作と呼べる“ToAutunln"の関係を通し
て， “Ode to Psyche"の意味を考えてみたい.
Hyperionの放棄と“Odeto Psyche"の執筆は，そ











































































る.その意味において p “Ode to Psych巴"はHγperion
の放棄後，最初に喜子かれるべくして警かれた作品といえ
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